














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kosuke Ide『コクリコ坂から』解説②物語と解説．西田善太編 BRUTUS特別編集スタジオジブリ マガジン
ハウス 2011 p16
今田雄三 セラピスト養成における現代的な問題とその対応－関係性が成立困難な時代に育った世代への指導を
通して－．鳴門教育大学研究紀要 人文社会学編 28 2013 184－198
河合隼雄 カウンセリングの聴き方－技法の基礎にあるもの－．河合隼雄 カウンセリングを語る（上）．創元
社．1985 pp47－91
河合隼雄 芸術家の修業に学ぶ．河合隼雄 ブックガイド心理療法 日本評論社 1993 pp173－184
河合隼雄 カウンセラーのための児童文学．河合隼雄 カウンセリングを考える［下］．創元社．1995 pp139－
179．
河合隼雄 心理療法と芸術．四天王寺監修 四天王寺カウンセリング講座 創元社 2007 pp122－157
前田重治 本書を推薦します．山中康裕・橋本やよい・高月玲子編 シネマのなかの臨床心理学．有斐閣．1999
※そで（カバー折り返し部分）に推薦文として掲載された文章
宮崎吾朗 「父，自分，そしてこれから」．鈴木敏夫 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ2 復刊ドットコム 2013 pp
171－190
宮崎駿 『コクリコ坂から』（高橋千鶴・作）／ぼくの少女マンガ体験．Comic Box1991年1月号（宮崎駿 出
発点 1979～1996 徳間書店 1996 pp275－286に再掲）
宮崎駿 PDインタビュー◆宮崎駿：近藤喜文監督が描く女性キャラクター雫は決して人にこびない女の子なん
です．アニメージュ 1995年3月号 p22（鈴木雅展編 ロマンアルバム『月刊アニメージュ』の特集記事で

















The author dealt with the psychologies and activities of Japanese high school students50 years ago
through watching a movie in the graduate course of training clinical psychotherapists. Graduate students
were asked for feedback in self-assessment forms and free descriptions if they could empathize with the
movie characters. As a result, most students could understand empathically, although some details about
the past daily lives were hard to comprehend. However, the empathy was tend to be difficult if they
could not found common elements in their own experiences and feelings. It is necessary to train the stu-
dents’ capacity of adequate understanding if they have little in common with the situations.
The attempt to empathetically understand the past image
of adolescence through a movie
―― Introducing “From Up On Poppy Hill” as the subject of graduate courses――
IMADA Yuzo
（Keywords : movie, adolescence, empathy, training of clinical psychotherapists, course practice）
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